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The International Research Center for Japanese Studies （Nichibunken） held symposiums 
annually starting from the fiscal year 1995 in various regions across the globe on a subject 
matter that took the research circumstances of each region into account, while viewing it 
as an opportunity to promote exchanges with local researchers playing an active role in 
Japanese studies there. Although this method achieved significant results, particularly in 
regions where Nichibunken had not yet built collaborative relationships, we concluded this 
practice in the fiscal year 2013 based on the recognition that all such regions had been 
covered. In response to the current situation whereby young active researchers in the 
field of Japanese studies were emerging with an approach from a variety of novel perspec-
tives, we held the current international symposium at Nichibunken in Kyoto in the fall of 
2014, envisaging a global assembly rather than an assembly for each region.
　　　The executive committee who prepared the symposium discussed the transforma-
tion in the contents of Japanese studies. Since the beginning of the 21st century, academic 
discourses surrounding Japan have undergone a significant change against the backdrop of 
the rapidly changing international situation. While the viewpoint that positively evaluated 
Japan’s brilliant economic success has receded into the background, Japanese popular cul-
ture, as exemplified by manga and animation, has increasingly attracted attention. More 
importantly, we discussed the current situation wherein the hitherto dominant study 
methods were relativized and a wide variety of problem settings and routes to solution 
arose from each academic field. The title of the overall symposium was derived from the 
discussion and it was named “New Vistas: Japanese Studies for the Next Generation.” It 
comprised the following three perspectives: “Reappraising Japanese Film,” “New Develop-
ments in the Study of Popular Culture,” and “Bunmeikaika in Global History,” each of 
which made up the 1st to 3rd session to be reported below.
　　　In addition, the major characteristic of this symposium is that each of these sessions 
were planned by pairing a researcher of Nichibunken with a researcher in Japanese studies 
living overseas. From the initial phase of the plan, direction for the session was discussed 
through close collaboration between two co-organizer, one from our side and the other 
from outside, while making broad contact with researchers in various countries and pro-
ceeding to request researchers to make presentations. This relativized the basic character 
of the symposium as not being based on the perspective unique to Nichibunken, as well as 
bringing about rich study exchange processes right up to the day of the symposium.
　　　On the day of the symposium, we took sufficient time for free discussion after the 
presentations, and the open-hearted discussion proceeded as expected. As the committee 
members who planned this event, we are very pleased that it has provided the opportunity 
for researchers in Japan and overseas, particularly young researchers who will lead the 
next generation, to communicate and open up a new frontier in Japanese studies. The next 
study collaborations between researchers who met here have already started to be seen. 
In what follows, papers that presenters completed in view of discussions on the day have 
been collected. Thank you to the presenters, and to those who participated as commenta-
tors in each session for enriching the discussions.
　　　This report has been edited through the collaboration of three members on the side 
of Nichibunken who were in charge of each session. Lastly, we would like to use this space 
to express our deep appreciation to Dick Stegewerns from the University of Oslo （session 
1）, Wu Yongmei from the University of Hong Kong （session 2）, and Harald Fuess from 
Heidelberg University （session 3） who have kindly coordinated with us as the joint orga-
nizers in planning this symposium.





































































Japanese cinema has enjoyed a high reputation in the history of global cinema, and has 
amassed a considerable number of studies from a variety of perspectives, including aes-
thetics, histories, biographies, and critiques. On the other hand, it is difficult to deny that 
these studies tend to focus on classical film directors and classical works. In this session, 
we would like to review the history of Japanese cinema through five presentations from 
a perspective that differs from the conventional.
　　　Dick Stegewerns’ paper discusses representations of the Great East Asia War as 
entertainments by examining war films following the U.S. occupation period in contradis-
tinction to critically acclaimed anti-war films. Michael Lane’s paper analyzes hit song 
movies （a genre that contains many singing scenes with a popular singer playing a main 
character） as part of a media mix with television, weekly magazines, and the record in-
dustry during the rapid growth years when the young （teen） consumer culture was 
growing. Roland Domenig’s paper sheds light on the Art Theater Shinjuku Bunka that 
was run in Shinjuku in accordance with global anti-establishment movements of the late 
1960s. Kinoshita Chika’s paper makes an in-depth comparison between Kenji Mizoguchi’s 
original script of Gion no shimai ［Sisters of the Gion］ and the inspection record of the 
Home Ministry, and questions what the censored parts meant to Mizoguchi and the cen-
sors. Ginoza Naomi’s paper interprets Susume dokuritsuki, which dealt with the Quit 
India Movement during the WWII, and Tsuchi and Uma, which documented village pov-
erty and the seed of rustic democratization, by understanding the political climates in 
Japan and overseas at the time. She brings forth the trans-war historiographic viewpoint 
to connect these war-time works of art that have been flat-out dismissed as propaganda 
in the history of postwar cinema.
　　　These five researchers have tackled works and genres that have received little 
attention, except for Gion no shimai, and rebuilt the history of cinema based on such 
keywords as belligerence, media mix, film theatre, censorship, and national policy. I must 
also just mention that each of these authors carries out more in-depth discussions in 
their books or anthologies. （HOSOKAWA Shūhei）
Session 1
Reappraising Japanese Film




























































































































































































































































































































































































Anderson, Joseph L. & Donald Richie. 1982. The Japanese Film: Art and Industry. Ex-
panded edition. Princeton: Princeton University Press.
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Dower, John. 1993. Japanese Cinema Goes to War. In Dower, Japan in War and Peace. New 
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追記　本論は Dick Stegewerns, “Establishing the Genre of the Revisionist War Film: The Shin-
Tōhō Body of Post-Occupation War Films in Japan.” In Tam, Tsu & Wilson, eds., Chinese 








































































































であると言える 2 。しかしそれはまた同時に、ファンによる「受容 にかかわる労働」






























トップ 5 に留まり続けた 3 。江藤文夫の『見る雑誌、する雑誌』によると、『平凡』






























































































































9 　Scott Henderson, “Youth, Excess and the Musical Moment.” In Ian Conrich and Estella 



































11　杉山平一「テレビを徹底的に利用する」『キネマ旬報』318号（1962年 8 月 1 日）、41頁。
















































































17　江藤文夫「ニッポン無責任時代」『キネマ旬報』320号（1962年 9 月 1 日）、85頁。
33
歌謡映画とメディア・ミックス





























　この数年間、東京だけで、シネカノン有楽町（2010年 1 月）、ライズ X（2010年 6
月）、渋谷シアター TSUTAYA（2010年 9 月）、シネマ・アンジェリ（2010年11月）、恵
比寿ガーデンシネマ（2011年 1 月）、シネセゾン渋谷（2011年 2 月）、池袋東急（2011年
12月）、シアター N 渋谷（2012年 2 月）、上野東急（2012年 4 月）、新宿国際名画座、新
宿国際劇場（2012年 9 月）、浅草名画座、浅草新劇場、浅草中映劇場（2012年10月）、
三軒茶屋中央劇場（2013年 2 月）、銀座シネパトス（2013年 3 月）、渋谷東急、銀座テ
アトルシネマ（2013年 5 月）、吉祥寺バウスシアター（2014年 6 月）、三軒茶屋シネマ
（2014年 7 月）、丸の内ルーブル、新橋文化劇場、新橋ロマン劇場（2014年 8 月）、オー
ディトリウム渋谷（2014年 8 月）、新宿ミラノ座、シネマスクエアとうきゅう（2014年












































































　1962年 4 月に営業を始めた時、ATG は日本の大都市の映画館10館を傘下に擁して













































































































































































































































































































































































り、軍の諜報機関たる CCD（Civil Censorship Detachment、民間検閲支隊）は、1946年
1 　東京国立近代美術館フィルムセンターの所蔵フィルムリストに基づく。「祇園の姉妹」
（http://nfcd.momat.go.jp/index.php）、2014年 3 月17日。
2 　内務省警保局『映画検閲時報』第23巻（1936年 7 ―12月）不二出版、1985年、980―81頁。
48





八巻」が “passed w/ deletions”（一部削除の上で公開許可）としてこの認証番号を与え
























3 　板倉史明「占領期における GHQ のフィルム検閲――所蔵フィルムから読み解く認証番号の
意味」『東京国立近代美術館研究紀要』第16号（2012年 3 月）、55―56頁。
4 　“A Master List of Motion Pictures and Lantern Slides Censored by PPB District Station I, 
Tokyo （October 1945 to September 1946）, Revised, 10 December 1946,” Box no. 8601, 
CIS02811, 国立国会図書館憲政資料室。なお、この「マスター・リスト」の存在については
上記板倉論文から教示を得た。
5 　『讀賣新聞』1946年 9 月16日朝刊には帝都座、日活神田などで翌日公開の広告がある。












































































Richard Maltby, Hollywood Cinema （Oxford: Blackwell, 1995）, とりわけ pp. 339―344; Lea 
Jacobs, The Wages of Sin: Censorship and the Fallen Woman Film, 1928―1942 （Berkley: 






































































房、2004年）、 2 ― 3 頁。
17　「蒸し風呂のような暗室で汗」『讀賣新聞』1925年 7 月 2 日朝刊、 5 頁。
18　「人も機械も増し充実する映画の検閲」『讀賣新聞』1926年 4 月 6 日朝刊、 5 頁。
19　検閲官の人数に言及している田島の随筆「歪める映像」の初出は『フォトタイムス』第12巻











／過失による誤訳をチェックしなければならない。 1 本平均 3 時間かかるこの作業
は、この時期、勤務終了後自宅へ持ち帰って行うことが常態化していた。トーキー映
画は使用言語を問わず、 3 、 4 回の映写＝査問を行うのが理想とされる。 1 回目は画




































































































































































































　松竹大谷図書館は『祇園の姉妹』の検閲台本を 2 冊所蔵している。そのうち 1 冊は
表紙に「検閲番号 K 第壱八〇〇弐」「祇園の姉妹第壱号」とあり、上記の制限事項が
全て手書きで記してあることから、この台本こそがまさに新検閲として査問され、切






























































39　溝口健二、北川冬彦、滋野辰彥ほか「溝口健二座談会」『キネマ旬報』1937年 1 月 1 日号、
257頁。
60

































































































り、それだけに、56メートル（ 2 分 2 秒）にのぼる五の削除は多層的な内容を含んで
いる。『検閲時報』の記述をまとめると、梅吉の家を舞台にしたこのシーンには、




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































談会南方映画工作の現段階」『映画旬報』1943年 7 月 1 日号（第86号）、23頁。
21　映画『青空交響楽』についての記述はフィルムセンター所蔵版の視聴による。
22　若林健「シナリオ評」『映画旬報』1942年12月11日号（第68号）、20頁。
　　『牧童と貴婦人』の英語原題と製作会社は The Cowboy and the Lady, Samuel Goldwyn Pro-











































































































































































































It has been a long time since Japanese pop culture, exemplified by manga and animation, 
attracted young people from overseas. It has even been found that manga and animation 
serve as a trigger to learn Japanese for most overseas young people who start to learn 
the language. However, a variety of Japanese popular culture industries other than 
manga and animation have received international recognition and Japanese popular cul-
ture bears a historicity that goes back beyond the end of the 19th century. Differences 
in the study trends in Japan and overseas have also been observed. This session ex-
plores the future development of Japanese studies in view of the diversity of popular 
culture studies.
　　　Popular culture is often supported by the consumer culture and corporate activi-
ties that mediate it. Lee I-Yun’s paper discusses the activities of Japanese “department 
stores” prior to and after WWII in Taiwan and the consumer culture that gave birth to 
them. Although, at first, “department stores” in Taiwan aroused a longing for a sumptu-
ous consumer lifestyle, department stores transformed into the actors who realized the 
war-time controlled economy as the status quo changed. According to Lee, the controlled 
economy built by the Japanese “department stores” lasted until 1965 in Taiwan. On the 
other hand, Alisa Freedman’s paper takes up Japanese TV dramas from 1990 to 2014, 
examines the changes in the life courses of the women depicted therein, working women 
in particular, and examines the interaction between the actual norms of Japanese society 
and women’s ways of life in the dramas. Incorporating the gender perspective in a study 
has become a requisite study method among western researchers, and I suspect that 
there is still room for that trend to spread across popular culture researchers in East 
Asia, including Japan. Finally, I just want to mention that, although one other presenta-
tion was made on the day of the symposium, we were unable to collect it in this book 
for unavoidable reasons.
　　　In light of outcomes from discussions in this session as well as other conferences 
and symposiums, the International Research Center for Japanese Studies has determined 
to work on historic, international popular culture studies as its core study for six years 
starting from the fiscal year 2016. This can also be said to be one of the outcomes of this 
session. （YAMADA Shōji）
Session 2
New Developments in the Study of Popular Culture





























1 　ロザリンド・H・ウィリアムズ『夢の消費革命』東京：工作舍、1996年。Rudi Laermans, 
‘Learning to Consume,’ Theory, Culture & Society January 1993:10, pp79―102; Geoffrey 
Crossick and Serge Jaumain ed., Cathedrals of Consumption, Hants: Ashgate Publishing 
Limited, 1999. 吉見俊哉『博覽會的政治學』台北：群學出版社、2010年。














































































































15　菊元百貨店創業後、客層は内地人 3 割に対して本島人が 7 割であり、過去には台北城内に買
い物に来ることがなかった本島人をひきつけた。
　　周百鍊監修、王詩琅編『臺北市志稿 卷九 人物志』台北：臺北市文獻委員會、1952年、134
頁。陳竹林「市会議員の橫顔 台北市の巻」『台湾芸術新報』 5 巻12号、1939、25―26頁。重
田榮治「百貨店の経営をどうするか」『台湾実業界』昭和11年 2 月号、1936年、 4 頁。
16　蔡宜均『台灣日本時代百貨店之研究』国立台北藝術大學建築興古蹟保存研究所碩士論文、






















布団、婦人服、洋傘（ 1 本 2 ～10円）、ハンカチ、靴下、靴、履物、レース製品、下






方メートルで、建物の見取り図から推測するに 3 階建てで、売り場面積は約 1 万5000平方
メートルだった。1924年には米メイシーズ百貨店の売り場面積は100万平方フィート、約 9
万3000坪で、英ハロッズ百貨店の1910年代の建物は 5 万4500平方メートル、約 1 万6486坪
だった。日本の三越百貨店が1914年に建設した東京日本橋本店新館は、各フロアを合わせた
















など服飾、布地などであった。特価のシャツの価格は 1 着 1 円50銭～ 2 円で、日本か
らの出張販売とほぼ同等となっていた。しかし、呉服生地の価格は種類や品質によっ







　平均物価でみると、1932年の東京市では、洋傘 1 本が 1 円61銭だったのに対し、日
本百貨店の出張販売では前述のように特価で 1 本少なくとも 2 円、通販では10円にも
なり、中所得とされていた東京の洋裁師三日分の給料（日給 2 円70銭）に相当する。
台湾総督府官房調査課の調査によると、1933年当時の台北市の在来米は 1 斗 2 円で、
東京は中質白米が 1 斗 1 円20銭だった。同時期の物価からみると、台北であれ東京で









19　『台湾日日新報』1933年 3 月23日、 6 月24日、『台湾日日新報夕刊』1933年12月10日、12日。




需品の第 2 組、衣類や耐久財の第 3 組、交通、サービスその他などの第 4 組とし、第 3 、 4
組は贅沢品と分類した。
　　Angus Deaton and John Muellbauer, Economics and Consumer Behavior, Cambridge: Cam-























22　仮に1933年の物価から見ると、晒し木綿の布地は 1 反79．3銭、タバコ、紙巻は 1 本0．0072
銭、上質石鹸は 1 個17銭。当時の日給は専門技術を必要とする台北の洋裁師は内地人で 2
円、本島人で 1 円20銭だった。本島人の日雇いの手伝いは62銭だった。
　　　一方、東京の1932年の平均物価は晒し木綿 1 反39銭、タバコ 1 箱＝20本15銭、和服用銘仙一
反 4 円62銭、化粧用石鹸一個 9 銭で、日雇い使用人の日給は男性1050銭、女性は86銭だった。
　　　台湾総督官房調査課編『台湾統計摘要 第29 昭和 8 年』台北：台湾総督官房調査課、昭和
2 ― 9 年、206―208、241―244頁。吳聰敏「台灣農村地區之消費者物價指數：1902―1941」『經
濟論文叢刊』33： 4 、2004年、321―355頁。商工大臣官房統計課編『小売物価統計表 昭和 5
年』東京：東京統計協会、昭和 6 年、33、40頁。商工大臣官房統計課編『小売物価統計表．
昭和 6 年及昭和 7 年』東京：東京統計協会、昭和 8 年、116―117頁。商工大臣官房統計課編




25　『台湾日日新報』1937年、 9 月 7 日、 9 月23日。

















ラストや言葉の使用を自粛した。また、新聞の広告も紙面の 4 分の 1 以内に大きさが
制限された30。1939年には、戦時下の物資節約を奨励するイベントが行われるなど、
全面的に経済戦が推し進められたため、節約のムードが日本社会全体に広がった。大






































はいっそう強まり35、1940年 7 月 7 日には日本政府により「七七禁令：奢侈品等製造
販売制限規則」が施行され、台湾では 7 月31日に府令106号が公布、実施された36。












35　1940年 8 月 1 日には国民精神総動員本部は「贅沢は敵だ」のスローガンを打ち出す。中央標
語研究会は「贅沢品より代用品」、「身にはボロ着て心に錦」などの標語を作り出した。ま



































37　価格制限の商品には、銘仙（ 1 反30円以上不可）、丸帯地（ 1 本350円以上不可）などの高級









































7 月11日。「“奢侈”を全面抑制」『大阪毎日新聞』1940年 8 月18日。『海南新聞』1938年 7 月
10日。『海南新聞』は現在の『愛媛新聞』である。
42　『台湾日日新報』1940年11月 2 日。




































48　李衣雲インタビュー「石允忠先生訪談」、2011年 4 月 9 日インタビュー。
49　『台湾日日新報夕刊』1940年11月20日。
50　「百貨店新体制　物品配給業者たるの観念」『台湾実業界』昭和12年12月号、1940年、18頁。
51　『台湾日日新報夕刊』1940年 9 月10日、1940年 9 月11日。















































































































































　　『我們的島第704集 五層樓仔傳奇』公共電視台、2013年 4 月29日放送。
73　臺灣省文獻委員會編『臺灣省通志・卷四經濟志商業篇、第二冊』台北：臺灣省文獻委員會、
1968年、119、196―197頁。
74　「臺灣省行政長官公署令」『臺灣省行政長官公署公報』 2 ： 7 、1946年 2 月 3 日、 5 頁。
75　臺灣省文獻委員會編『臺灣省通志・卷四經濟志商業篇、第二冊』台北：臺灣省文獻委員會、
1968年）、119、196―197頁。
　　「一、關於菊元商行接收後由何人使用」（1946年 5 月 1 日から 5 月15日まで）『臺灣省參議會
第一屆第一次定期大會』臺灣省議會史料總庫收藏。典藏號：001-01-01OA-00-6-3-0-00385。
76　「陳情書：臺灣中華國貨公司為公司改作國防部政治部辦公處呈請准繼續營業」臺灣省議會、
1951年 3 月 8 日。資料庫名：台灣史檔案資源系統、識別號：001_22_300_40001 （http://tais.
ith.sinica.edu.tw/sinicafrsFront/search/search_detail.jsp?xmlId=0000043651）、2013 年 8 月
10日閲覧。
　　「臺灣中華國貨股份有限公司董事長陳萬等陳情為軍人之友總社欲再接收該公司三樓商場」臺
灣省臨時議會、1953年 6 月24日。資料庫名：臺灣省諮議會、識別號：002223044203 （http://










































































84　李玉瑛「Shopping 文化：逛街與百貨公司」2005年 1 月 8 ～ 9 日、交通大學で開催された文
化研究学会主催「去國・汶化・華文祭：2005年華文文化研究會議」で発表（http://www.
srcs.nctu.edu.tw/speech_pages/CSA2005/papers/0108_A 3 _ 2 _Li. pdf）。2013年 8 月10日閲覧。
85　『聯合報』1952年 4 月 4 日。
86　『徵信新聞』1951年 6 月24日、1951年 9 月23日、1951年 9 月29日、1955年 4 月 4 日、1952年
4 月13日、1954年 7 月11日、1954年10月 1 日、1954年12月 9 日、『聯合報』1951年11月 2



































89　1951年に中華国貨公司が販売していた最高級シャツは 1 着46元で、 5 ポンドポットは 1 個68
元、タータンスーツは 1 セット720元だった。1952年華華百貨が販売していた婦人オーバー
は 1 着650元、1957年に南洋百貨が販売していた特価のソフトシルクチャイナドレス生地は
1 着175元、ギャバジン紳士オーバーは 1 着395元だった。『徵信新聞』1951年 9 月23日、
1952年12月25日、1957年12月28日。
　　当時の生活水準については、1952年の国民一人あたりの平均所得は1495元、1954年時は1668
元。1954年 5 月から1955年 4 月までの間では給与所得家庭の毎月の平均支出額は868．67元
































91　「匪情資料及光復大陸方案」（民國39年 7 月 1 日）、國家檔案局所藏、檔號：0039/01999-
0003/00001/0005/001。「台四十財（檢）第269號」（民國40年 3 月14日）、總統府所藏、檔
號：0039/31304/ 5 。「臺灣外匯管理」『經濟參考資料』第30期、1942年 3 月31日、 1 ― 3 頁。
92　「經濟改造運動」『經濟參考資料』第30期、1942年 3 月31日、 1 ― 2 頁。






































































貨公司が獲得した107。同年 5 月21日、台北市の特許商店が中華国貨公司の 3 階にオー
101　「臺四十財　（經）檢字第〇二號訓令（40．04．12）」『經濟參考資料』第33期、1952年 6 月10









106　『徵信新聞』1952年 2 月19日。「抄臺灣省政府40辰微府員天供字第07147號呈」民國40年 6 月
20日、國家檔案局所藏、檔號：0040/04990―001641/00001/0003/034。

































110　1958年に密輸された米ブランド Raclon のマニキュアは 1 瓶80元、ファンデーションは 1 個
90元で、日ブランド Papilio の香粉は 1 箱33元、黒龍堂のフェイスクリームは55元、Piaskala
のリキッドファンデーションは45元だった。『徵信新聞』1951年 5 月21日、1958年 9 月20
日、1958年10月 5 日。
111　『徵信新聞』1957年 1 月23日、1957年 2 月26日。「（肆拾陸）府財貿第141480號 奢侈品管制」
民國46年 3 月 4 日、國家檔案局所藏、檔號：0040/04990-001641/00001/0002/019。
112　「臺（50）財4120」民國50年 7 月 7 日、總統府所藏、檔號：33501/ 1 / 1 。「臺（50）令參字
第3824號（50．07．13）廢止臺（40）、財、經檢字第 2 號令頒之 「禁止奢侈品買賣令」 司法行







































































































1 　Elise Tipton, "Moving Up and Out: The ‘Shop Girl’ in Interwar Japan.” In Modern Girls on 
the Go: Gender, Mobility, and Labor in Japan, Alisa Freedman, Laura Miller, and Christine 












1 　 日本テレビ初期におけるドラマと働く女性 
――ホームドラマ、朝の連続テレビ小説と大河ドラマ
　現在の主要キー局六つすべてでテレビ放送が開始されて以降、日本のドラマは、安
















スラップスティック・コメディである 3 。ルーシーを演じたルシル · ボールは、テレビ
スタジオを経営して成功させた世界で最初の女性である。
　1961年の最初の放送以来、NHK 連続テレビ小説（「朝ドラ」「連ドラ」とも呼ばれる）



































5 　最近、ほとんどのドラマが視聴率 8 ～20％にとどまっている。例えば、2013年の一番人気の
ドラマ、『ガリレオ』第 2 期は視聴率19．9％である。視聴率の調査は、通常オンラインや録
画で見た人は含まないので、実際は、もっと高いのではないかと思われる。Alisa Freed-
man, Train Man and the Gender Politics of Japanese ‘Otaku’ Culture: The Rise of New 
Media, Nerd Heroes, and Consumer Communities,” Intersections 20 （April 2009） 〈http://
intersections.anu.edu.au/issue20/freedman.htm〉、最終検索日：2015年 1 月 1 日。
6 　自由国民社「ユーキャン新語・流行語大賞第30（2013（平成25）年）」（http://singo.jiyu.






























8 　読売新聞社「堀北梅ちゃん先生快挙！　朝ドラ 9 年ぶりに平均視聴率20％超え」『Yomiuri 
Online』（http://hochi.yomiuri.co.jp/entertainment/news/20121002-OHT 1 T00009.htm）、最
終検索日：2013年 6 月 3 日。
9 　「強い 「篤姫」 女性つかむ　大河ドラマ高視聴率」『朝日新聞 Digital』2008年 7 月24日
（http://www.asahi.com/showbiz/tv_radio/TKY200807240123.html）、最終検索日：2015年
1 月 2 日。
10　Sata Masanori and Hirahara Hideo, eds. A History of Japanese Television Drama （Tokyo: 































に1988年から1990年まで連載され、単行本（全 4 巻）が 250万冊以上の売り上げを記
録した。柴門ふみの漫画はフジテレビでドラマ化され、大ヒットした14。
11　See, for example, Iwabuchi Kōichi, ed. Feeling Asian Modernities: Transnational Consump-




13　Jonathan Clements and Motoko Tamamuro, The Dorama Encyclopedia: A Guide to Japanese 































14　柴門ふみ『東京ラブストーリー』 1 ～ 4 （小学館）。柴門ふみの原作ドラマ作品の例は『同
級生』（1989）、『あすなろ白書』（1993）、『Age 35 恋しくて』（1996）、『お仕事です！』
（1998）など。
15　「SMAP 「世界に一つだけの花」、シングル売上歴史代 9 位に！！」『ORICON STYLE』
2004年 8 月 3 日（http://www.oricon.co.jp/news/ranking/5139/）、最終検索日：2015年 1 月
1 日。
16　Ito Mamoru, “The Representation of Femininity in Japanese Television Dramas of the 
1990s.” In Feeling Asian Modernities: Transnational Consumption of Japanese TV Dramas, 










































































19　Ōta Tōru, “Producing （Post-） Trendy Japanese TV Dramas,” Nasu Madori, trans. In Feel-
ing Asian Modernities: Transnational Consumption of Japanese TV Dramas, Iwabuchi Koichi, 
ed. （Hong Kong: Hong Kong University Press, 2004）, p. 74. Ito, pp. 29―30.
20　村上春樹『ノルウェイの森』（講談社、2004年）。









































































22　See Alisa Freedman and Kristina Iwata-Weickgenannt, “Count What You Have Now. Don’t 
Count What You Don’t Have”: The Japanese Television Drama Around 40 and the Politics 





















































































































The trend of relocating Japanese political and diplomatic history or the history of cul-
tural exchange in the global movements of their contemporaries and trying to relativize 
them, instead of seeing them as foreign relations unique to Japan, is rapidly emerging 
among historians who are expected to lead the next generation in each country, regard-
less of whether they are experts in the history of Japan or in International Relations 
with Japan as one of their study subjects. This session discussed “bunmeikaika”, which 
had been received as the term reflecting Japan’s unique cultural transformation process 
and its time, with each researcher presenting his or her “world historic views”. It was 
also aimed to help build a future research network among them.
　　　Two presentations discussed tea trading （Robert Hellyer） and pottery trading 
（Huang Rongguang） between Japan and Western countries, and reviewed their develop-
ments while focusing on the involvement of Japan’s neighboring countries. One presenta-
tion reexamined the international evaluation of the Meiji Constitution in the context of 
its time, based on historical materials （Takii Kazuhiro）. Another presentation （Susan 
Barnes） relocated the measure for Hansen’s disease in the context of the development 
of international health policies. While all of these developed discussions locating the 
movement of Japanese society after the Meiji Restoration in the context of global his-
tory, they had a slightly different take from each other on Japan in international con-
texts, and demonstrated various possibilities for future studies. In addition, subsequent 
to these presentations, Melanie Trede, an expert in the history of Japanese fine arts, and 
Kawashima Shin, an expert in the diplomatic history of East Asia, appeared on stage 
and provided further multi-faceted perspectives.
　　　I would like to mention that the outcomes of this study exchange have already 
been adapted to plan for international conferences, etc., with similar motives to this one, 
that have been and will be held in various places globally, with the 150th anniversary of 
the Meiji Restoration as momentum. （SANO Mayuko）
Session 3
Bunmeikaika in Global History




























1 　“Description of the Tea Plant; Its Name; Cultivation; Mode of Curing the Leaves; Transpor-
tation to Canton; Sale and Foreign Consumption; Endeavors to Raise the Shrub in Other 
Countries,” Chinese Repository 8  （1839―1840）: 162.
2 　フォーチュンの事績に関する最近の研究として、Sarah Rose, For All the Tea in China: 































3 　J. Berry White, “The Indian Tea Industry: Its Rise, Progress During Fifty Years, and Pros-
pects Considered from a Commercial Point of View,” in Foochow Chamber of Commerce, 
Correspondence Relating to the Decline of the China Tea Trade, and Suggested Remedies 
（Foochow: Foochow Printing Press, 1887）, p.18. 
4 　Jardine Matheson In-correspondence, “Business Letters: Nagasaki, 1859―1886,” B10― 4 . Jar-
dine, Matheson & Company Archives, University Library, Cambridge University. アーカイ
ブ資料の研究を許可し、引用を許可して下さったマセソン社に対し、謝意を表する。私はま
ず、以下の通り、グラバーが中国人の専門知識に依存していたことに言及した。Robert 
Hellyer, “1874: Tea and Japan’s New Trading Regime,” in Eric Tagliacozzo, Helen F. Siu, 
and Peter C. Perdue, eds., Asia Inside Out: Changing Times （Cambridge, MA: Harvard 





























　江戸幕府が薩摩藩と長州藩に度重なる軍事的敗北を喫した後の1868年 6 月、当時 6
5 　長崎県史編集委員会『長崎県史　対外交涉編』（吉川弘文館、1985年）、849―850頁。
6 　“Description of the Tea Plant,” p.157.
7 　Jardine Matheson In-correspondence, “Business Letters: Nagasaki, 1859―1886,” B10― 4 .
8 　Noriko Kamachi, “The Chinese in Meiji Japan: Their Interaction with the Japanese before 
the Sino-Japanese War,” in Michael Weiner, ed., Race, Ethnicity and Migration in Modern 
Japan: Imagined and Imaginary Minorities （New York: Routledge/Curzon）, p.203.






































































15　内務省勧業寮『勧業報告』第 1 号（1874年12月）i―ii 頁。Hellyer 前掲書（“1874: Tea and 
















































































26　J.O. Moody, “Tea,” Williamstown Chronicle （Victoria, Australia）, 26 May 1883, supplement, 
page 2 . Trove Digitized Newspaper Database. 〈http://trove.nla.gov.au/newspaper〉
27　International Exhibition, The Official Catalogue of the Exhibits: With Introductory Notices 
of the Countries Exhibiting, volume II （Melbourne: Mason, Firth & M’Cutcheon, 1880）, 
p.172.























30　John Dower 氏は明治時代の興味深い瓦版を編纂し、“Throwing off Asia I: Woodblock 




































































































































































































































































































34　松尾儀助「陶漆器貿易説」『農商工公報』第 6 号（1885年 8 月 1 日）、前掲宮地英敏『近代日
本の陶磁器業』52頁より引用。
35　「米国への陶磁器輸出」『農商工公報』第 4 号（1885年 6 月 1 日）。
36　「松尾儀助特旨叙位ノ件」国立公文書館本館 2 A―016―00（叙00118100）。角山幸洋「起立工
























































































































のおおよそ 3 割台後半から 6 割弱前後を、常に輸出に振り向ける構造が定着した52。
1879年に陶磁器の輸出税を免除したのも有効な輸出奨励策であった53。




















印 英 独 仏 米 豪 総額
1873年 43 38 0 10 6 0 116
1874年 33 2 29 1 9 10 0 108
1875年 56 1 29 0 6 12 0 113
1876年 31 1 18 0 5 6 2 73
1877年 3 22 1 45 1 24 37 0 145
1878年 7 25 2 55 1 39 51 0 190
1879年 52 24 2 104 7 68 133 1 410
1880年 73 130 78 167 475
1881年 72 11 201 7 113 282 6 715
1882年 76 15 165 11 125 166 6 581
1883年 102 35 165 13 81 118 543
1884年 103 14 155 25 76 125 3 425
1885年 170 15 203 27 124 127 4 695
1886年 336 22 225 33 123 209 8 1002
1887年 385 35 31 259 52 181 295 15 1311





































英 独 仏 蘭 伊 米 豪 総額
1889年 164 46 17 35 348 102 213 399 21 1450
1890年 134 43 23 32 310 74 118 400 18 1246
1891年 173 55 38 37 267 63 108 448 19 1287
1892年 238 58 28 61 243 67 89 605 16 1480
1893年 301 76 23 95 198 53 90 614 27 1577
1894年 285 71 23 105 165 67 106 11 463 48 1485
1895年 402 34 48 148 179 86 92 13 723 65 1955
1896年 318 63 42 143 199 82 90 30 803 59 1975
1897年 374 74 87 7 108 237 45 50 19 620 77 1826
1898年 328 83 106 3 100 323 51 75 29 644 60 1994
1899年 340 113 96 22 147 249 65 77 686 87 2203
1900年 329 101 151 41 146 332 57 100 1028 78 2513
1901年 292 145 219 45 13 133 226 71 50 34 1027 69 2536
1902年 248 221 221 39 10 64 69 263 64 45 57 913 84 2501
1903年 317 243 238 54 18 62 108 288 58 73 41 1375 103 3223
1904年 424 194 259 31 27 95 85 290 89 63 36 1931 102 3904
1905年 287 507 421 44 43 105 79 253 142 74 42 2827 140 5369
1906年 287 833 74 465 64 51 96 75 10 443 162 116 69 4333 129 8007
1907年 263 443 306 522 81 56 98 87 10 475 271 107 48 3816 136 7297
1908年 192 216 216 452 136 52 110 65 15 277 147 82 35 2655 119 5214
1909年 241 180 122 369 146 72 137 61 17 314 169 78 23 30 2897 108 5404
1910年 261 237 165 259 207 79 146 77 23 319 196 118 42 23 2782 163 5721
1911年 245 253 166 600 191 92 216 74 46 334 248 128 39 44 2737 204 5569

























































































































































1 　家永三郎ほか編『新編　明治前期の憲法構想』福村出版、2005年、 4 頁。
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8 　1889年 2 月11日付外相宛通信（Haus- Hof- u. Staatsarchiv 所蔵）。
9 　1889年 2 月14日付国務長官宛通信（Despatsches from Unites States ministers to Japan, 




















































































































































































































































































１３：００～１３：１０  主催者挨拶  小松和彦（Komatsu Kazuhiko） 
１３：１０～１６：３０  第 1 セッション「日本映画史の再検討」 
Session 1 Reappraising Japanese film 
共同企画者：細川周平（Hosokawa Shuhei）、Dick Stegewerns 
１３：１５～１３：４０ 
Dick Stegewerns      戦後から現在に至る日本の戦争映画 
               Japanese War Films from the Postwar Period until the Present 
１３：４０～１４：０５ 
Michael Raine       歌謡映画とメディア・ミックス 
              Popular Song Films and the Media Mix 
１４：０５～１４：３０ 
Roland Domenig       映画館と都市空間の相互関係 アートシアター新宿文化を事例に 
                   About the Interrelation between Cinema Space and Urban Space ?  
The Art Theatre Shinjuku Bunka and the Culture of Shinjuku 
１４：３０～１４：４０  休憩 
１４：４０～１５：０５ 
木下千花              内務省の映画検閲－『祇園の姉妹』（1936）の場合－ 
（Kinoshita Chika）  The Taming of Sisters of the Gion (1936):  
A Case Study of the Home Ministry's Film Censorship 
１５：０５～１５：３０ 
宜野座菜央見       戦時日本映画における継続と断絶 
（Ginoza Naomi）    Continuity and Discontinuity in Wartime Japanese Cinema 
１５：３０～１５：４５ 
コメント   Johan Nordstrom、韓燕麗（Han Yanli）      
１５：４５～１５：５５  休憩 
１５：５５～１６：４０  ディスカッション 
１７：００～１８：３０ 「映画史のなかの太秦」講演会（於：日文研講堂） 
上野隆三（Ueno Ryuzo） 











１０：００～１２：３０  第２セッション「ポピュラー・カルチャー研究の新展開」 
Session 2 New developments in the study of popular culture 
共同企画者：山田奨治（Yamada Shoji）、呉咏梅（Wu Yongmei） 
１０：０５～１０：３０ 
李衣雲（Lee I Yun） 戦時から戦時へ：台湾における国家統制とデパートの発展について 
                From War to War: 
State Control in Taiwan and the Development of Department Stores 
１０：３０～１０：５５ 
Alisa Freedman   日本のテレビドラマに見る女性のライフコース 
            Studying Japanese Women’s Life Courses through Television Dramas 
１０：５５～１１：２０ 
秋菊姫            北米の日本研究をポピュラー化する   
（Choo Kukhee）  Popularizing Japan Studies in North America 
１１：２０～１１：４０ 
コメント  谷川建司（Tanikawa Takeshi）、 秦剛（Qin Gang） 
１１：４０～１１：５０   休憩 
１１：５０～１３：００   ディスカッション 
１３：００～１４：３０   昼食 
１４：３０～１７：３０  第３セッション「世界史のなかの文明開化」 
Session 3 Bunmeikaika in Global History 
共同企画者：佐野真由子（Sano Mayuko）、Harald Fuess 
１４：３５～１５：００ 
Robert Hellyer      明治時代における、茶の輸出国家としての日本の成り立ち： 
文明開化の中で中国のノウハウが果たした役割 
             Making Meiji Japan a Tea Exporting State:   
Chinese Knowhow in Bunmei Kaika     
１５：００～１５：２５ 
黄栄光                 明治期における輸出陶磁器産業の変遷 
（Huang Rongguang）  Changes in the Export Ceramics Industry in the Meiji Period 
１５：２５～１５：５０ 
瀧井一博          グローバル・コンテキストのなかの明治憲法 






１５：５０～１６：１５   
Susan L. Burns  日本、ハンセン病、文明の言説― 
1897 年および 1909 年の国際ハンセン病会議を中心に 
Japan, Leprosy, and the Discourse of Civilization: 
With a focus on the International Leprosy Conferences of 1897 and 
1907  
１６：１５～１６：２５  休憩 
１６：２５～１６：４０ 
コメント   川島真（Kawashima Shin）、 Melanie Trede 




１０：００～１２：００   総合討論「今後の日本研究」 
General discussion: The future of Japanese studies 
司会：劉建輝（Liu Jianhui） 
１２：００～１３：２０   昼食 
１３：２０～        桂離宮に移動 
１４：００～１５：００   桂離宮参観※ 
１６：００～１７：００   嵐山自由散策 





１５：５０～１６：１５   
Susan L. Burns  日本、ハンセン病、文明の言説― 
1897 年および 1909 年の国際ハンセン病会議を中心に 
Japan, Leprosy, and the Discourse of Civilization: 
With a focus on the International Leprosy Conferences of 1897 and 
1907  
１６：１５～１６：２５  休憩 
１６：２５～１６：４０ 
コメント   川島真（Kawashima Shin）、 Melanie Trede 
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tique culturelle du Japon,” in P. Poirrier ed., Pour une histoire des politiques cul-





日本近現代史，東アジア国際関係史，日本映画史。 “Yoshida Kijū – 50 Years of 
Avant-Garde Filmmaking in Postwar Japan,” in Dick Stegewerts ed., Oslo, 2010; Ad-
justing to the New World – Japanese Opinion Leaders of the Taishō Generation and 
the Outside World, 2007（日本語訳は2015）; “Nationalism and Internationalism in Im-
perial Japan,” in Dick Stegewerns ed., Routledge, 2003.
マイケル・レイン（Michael RAINE）　ウェスタン大学映画学科・助教。Film Studies 
（World Cinema, Japanese Cinema）。Forthcoming Book: “The Culture of the Sound 
Image in Prewar Japan,” in Johan Nordstrom ed., University of Amsterdam Press, 
2016; “Adaptation as ‘Transcultural Mimesis’ in Japanese Cinema,” The Oxford 
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Handbook of Japanese Cinema, Oxford UP, 2014; 「『何の，そして誰のために』――戦
後英国における日本映画の受容の再考察」（『言語文化』31号，明治学院大学言語文化研
究所，2014）; “From Hybridity to Dispersion: film subtitling as an adaptive practice,” 





犬彦・平沢剛編『若松孝二 反権力の肖像』作品社，2007），Art Theatre Guild. Unabhän-
giges Japanisches Kino 1962―1984, Viennale, 2003.
木 下 千 花（KINOSHITA Chika）　首都大学東京都市教養学部・准教授。日本映画
史。『溝口健二論――映画の美学と政治学』（法政大学出版局，2016），「革命前夜——
溝 口 健 二 の『唐 人 お 吉』（1930 年）」（『映 像 学』no. 89，2012），“The Benshi Track: 
Mizoguchi Kenji’s The Downfall of Osen （1935） and the Sound Transition”, Cinema-
Journal 50 （ 3 ）, 2011; 「堕胎の追憶 溝口健二の 「好色一代女」 と GHQ の検閲」（黒沢
清ほか編『日本映画は生きている⑤ 監督と俳優の美学』岩波書店，2010）。
宜野座菜央見（GINOZA Naomi）　大阪芸術大学／明治大学・兼任講師。歴史学（日本





李 衣 雲（LEE I Yun）　国立政治大学台湾史研究所・副教授。大衆文化（マンガ，消
費），台湾社会文化史，社会学。「日本統治期視覚式消費と展示概念の出現」（馬場毅
ほか編『近代台湾の経済社会の変遷――日本とのかかわりをめぐって』東方書，2013），
Lee I Yun and Christine Han, “Politics, Popular Culture and the Images of Japan in 
Taiwan,” in Paul Morris et al. eds., Imagining Japan in Post-war East Asia: Identity 




文化（明治時代から現代）。Forthcoming Book: Introducing Japanese Popular Culture, 
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in Alisa Freedman and Toby Slade, eds., Routledge, 2017; “Modern Girls on the Go: 
Gender, Mobility, and Labor in Japan,” in Alisa Freedman et al. eds., Stanford Uni-
versity Press, 2013; Tokyo in Transit, Stanford University Press, 2010. The Scarlet 
Gang of Asakusa （Annotated translation of 川端康成 ,『浅草紅団』）, University of Cali-
fornia Press, 2005.
ロバート・ヘリヤー（Robert HELLYER）ウェイク・フォレスト大学歴史学科・准教授。
近世・近代日本歴史。 “1874: Tea and Japan’s New Trading Regime: Selling to the 
United States, Learning from China,” in Helen Siu et al. eds., Asia Inside Out: Trad-
ing Empires of the South China Coast, South Asia, and the Gulf Region, Volume 1 : 
Critical Times, Harvard University Press, 2015; “The West, the East, and the Insular 
Middle: Trading Systems, Demand, and Labour in the Integration of the Pacific, 
1750-1875,” Journal of Global History 8  （ 3 ）, 2013; Defining Engagement: Japan and 
Global Contexts, 1640―1868, Harvard University Asia Center, 2009.
黄 栄 光（HUANG Rongguang）　中国科学院自然科学史研究所・副教授。日本史（明
治時代 社会経済史 外交史）。黄栄光訳『属国与自主之間（岡本隆司著 『属国と自主の
間』）』（北京：三聯書店，2012），『近代日中貿易成立史論』（比較文化研究所，2008）。





世紀医学史）。Barbara Brooks and Susan L. Burns, Gender and Law in the Japanese 
Imperium, 1868―1952 , University of Hawaii Press, 2013; “Rethinking ‘Leprosy Pre-
vention:’ Entrepreneurial Doctors, the Meiji Press, and the Civic Origins of Biopoli-
tics,” Journal of Japanese Studies 38 （ 2 ）, 2012; Before the Nation: Kokugaku and the 
Imagining of Community in Early Modern Japan, Duke University Press, 2003.
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